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This study investigated the ability of previously isolated bacteria Escherichia 
sp., Acinetobacter sp., Enterobacter sp. and Klebsiella sp. in decolorizing Acid 
Orange 7 and Reactive Black 5. Screening results indicated the decolorization of 
Acid Orange 7 under facultative anaerobic condition was faster in comparison to 
Reactive Black 5. No decolorization of Acid Orange 7 and Reactive Black 5 was 
observed under aerobic conditions in the tested strains. Due to the reason that two of 
the strains (Klebsiella sp. and Escherichia sp.) were more potent decolorizers and 
these strains were able to remove Acid Orange 7 faster than Reactive Black 5, they 
were selected for further characterization on decolorization of Acid Orange 7. The 
effects of temperature, pH and concentration of nitrogen (NH4)2SO4 on Acid Orange 
7 decolorization were studied. For both of the strains, the optimum pH, temperature 
and (NH4)2SO4 concentration were found to be at pH7, 37°C and 0.5g/L respectively. 
At pH 7, 93% and 75% of Acid Orange 7 was decolorized by Klebsiella sp. and 
Escherichia sp., respectively. No decolorization was detected at pH 4 or 10. At 
optimum temperature (37°C), Klebsiella sp. and Escherichia sp. were found to be 
able to decolorize 84% and 68% of Acid Orange 7, respectively. The decolorization 
percentage was detected to be highest in both strains (Klebsiella sp., 83% and 
Escherichia sp., 68%) when the cells were incubated in medium contained 0.5g/l of 
(NH4)2SO4. Inducibility studies indicated Acid Orange 7 did not show an inducing 
effect on decolorization in Klebsiella sp. However, Acid Orange 7 was found to have 
a positive inducing effect on decolourization in Esherichia sp.  It was observed that 
the Esherichia sp., which was pre-exposed to Acid Orange 7 displayed a higher 





Kajian ini menyiasat kebolehan bakteria yang telah dipencilkan sebelum ini 
iaitu Escherichia sp., Acinetobacter sp. , Enterobacter sp., dan Klebsiella sp., dalam 
penyahwarnaan ‘Acid Orange 7’ dan ‘Reactive Black 5’. Keputusan penyaringan 
menunjukkan penyahwarnaan oleh ‘Acid Orange 7 dengan kaedah anaerob fakultatif 
lebih cepat berbanding ‘Reactive Black 5’. Tiada penyahwarnaan berlaku  oleh stren 
tersebut dalam ‘Acid Orange 7’ dan ‘Reactive Black 5’ dengan keadaan aerobik. 
Berdasarkan keputusan di mana dua strain (Klebsiella sp. dan Escherichia sp.) 
penyahwarnaannya lebih kuat dan strain ini berupaya untuk menyahwarna ‘Acid 
Orange 7’lebih cepat  berbanding dengan ‘Reactive Black 5’, strain ini telah dipilih 
untuk pencirian seterusnya dalam penyahwarnaan ‘Acid Orange 7’. Kesan suhu, pH 
dan kepekatan nitrogen (NH4)2SO4 ke atas penyahwarnaan ‘Acid Orange 7’ juga 
telah dikaji. Untuk kedua-dua strain, masing-masing menunjukkan pH yang 
optimum, suhu and kepekatan nitrogen (NH4)2SO4 menunjukkan ialah 7, 37⁰C dan 
0.5 g/l. Pada pH 7,sebanyak 93% dan 75% ‘Acid Orange 7’ telah dinyahwarna oleh 
Klebsiella sp. dan Escherichia sp. Tiada penyahwarnaan berlaku pada pH 4 atau pH 
10. Pada suhu yang optimum (37⁰C), Klebsiella sp. dan Escherichia sp. masing-
masing menunjukkan penyahwarnaan sebanyak 84% dan 68% oleh ‘Acid Orange 7’. 
Peratusan penyahwarnaan paling tinggi telah dikesan dari  (Klebsiella sp., 83% dan 
Escherichia sp., 68%) apabila sel tersebut diinkubasi didalam medium yang 
mengandungi 0.5 g/l (NH4)2SO4. Kajian pendorongan menunjukkan ‘Acid Orange 7’ 
tidak bertindak balas atas kesan dorongan dalam penyahwarnaan oleh Klebsiella sp. 
Walau bagaimanapun, ‘Acid Orange 7’ telah menunjukkan kesan dorongan yang 
positif dalam penyahwarnaan yang dilakukan oleh Escherichia sp. Escherichia 
sp.yang terdedah kepada ‘Acid Orange 7’ menunjukkan peratusan yang lebih tinggi 
berbanding sel yang tidak terdedah. 
